







































Table 1. Reported cases of diaphragm perforation


















加療目的に20XX- 2 年 1 月当院外科を紹介受診
した．上部消化管内視鏡検査では胃体上部後壁
に腫瘤と潰瘍形成を認め，胃穹窿部は拡張不良
であった （Fig. 1 ）．同部位の生検で核小体明瞭
な不整な核をもつ大型リンパ球のびまん性増殖
を認めた．精査加療のため当科を紹介受診した．
免疫染色でCD20陽性，CD 3 およびCD 5 は陰




Performance status（ECOG） 1 ．体表リンパ節
触知せず．腹部：軟，平坦，腫大触知せず，左
上腹部に腫瘤を 3横指触知した．
入院時検査所見（Table 2 ）： LDH344 U/L，CRP 






Table 2. Laboratory fi ndings of fi rst consultation.
Fig. 1　Esophagogastroduodenoscopy at diagnosis
Fig. 2 　Computed tomography（CT）  and 











20XX- 2 年 9 月よりR-CHOP療法を開始した．

































Fig. 4　Injected contrast agent through the gastric 
tube
Fig. 5　Clinical course
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